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抄録：In many previous reports, it has been suggested the daily ingestion of dried-bonito broth (DBB) might improve various 
symptoms related to fatigue. To (re)confirm these effects of DBB, 24 healthy young female subjects ingested DBB for 40 or 
42 days. Measurement of fatigue score on the profile of mood states (POMS) questionnaire, critical flicker-fusion frequency 
(CFF) and physical fitness using bicycle ergometer were performed before and after the ingestion periods. The urinary 
amount of 8-hydroxy-2’-deoxyguanosine (8-OH-dG) and creatinine were also measured before and after exercise stress 
using bicycle ergometer. Although the analysis for fatigue score on the available POMS data didn’t significantly decreased, 
7 subjects with high fatigue score (more than 20 points) before the ingestion periods revealed the significant improvement 
of the score. Also significant increase of CFF showed the recovery from the mental fatigue by DBB ingestion. On the 
other hand, since the results for measurement of physical fitness and urinary 8-OH-dG level corrected with creatinine 
amount didn’t change significantly, we couldn’t observe the anti-fatigue effect against physical fatigue in this study. All 
things considered, our results suggested that the daily ingestion of DBB might show the tendency for the improvement 






































らは、鰹出汁摂取期間の前後に POMS（Profile of Mood 
－2－




























後、3 g ずつお茶パックに詰めて 1 回分とした。被験者には、
この 1 回分のパックから、毎食前に、熱湯 100ml にて約 1
分間抽出を行って飲用してもらった。鰹出汁の摂取期間は、
ボランティア学生と採血者のスケジュール調整により、平































により 8-OH-dG を測定した。HPLC による分離は、尿を最
初、4 級アンモニウム基が結合したポリスチレン系樹脂
（MCI GEL CA08F、7μm、1.5 x 150 mm、溶離液 A（2 % 
アセトニトリル、0.3 mM 硫酸）、37μl/min）を用いた陰イ
オン交換クロマトグラフィーにより部分精製した後、8-OH-
dG 分画を逆相カラム（Shiseido、Capcell Pak C18、5μm、4.6 






には、GraphPad Prism ver.5 for Windows（日本語版）（㈲
エムデーエフ、東京、日本）を用いた。鰹出汁摂取期間前
後の測定値の検定には、対応のある t 検定により評価した。













（『疲労』の項目の得点が 20 点以上）と高かった 7 名につい
てのみで解析を行ってみると、表 2 に示すように、摂取期
間前に 64.86 ± 4.81 だった疲労スコア（平均±標準偏差）が、























































n 鰹出汁摂取前 鰹出汁摂取後 p 値
POMS 疲労スコア 23 52.96±10.33 51.48±10.38 0.4299
フリッカー値 24 42.99±5.68 46.06±4.59 ＜0.0001
体力レベル 22 3.95±2.26 4.05±1.91 0.7707
解析数（n）と p 値以外の数値は、平均値±標準偏差
表 2　鰹出汁摂取前に POMS 疲労スコアが高かった人に対する鰹出汁摂取の影響
n 鰹出汁摂取前 鰹出汁摂取後 p 値
POMS 疲労スコア 7 64.86±4.81 58.86±5.05 0.0268
解析数（n）と p 値以外の数値は、平均値±標準偏差
－4－
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今回検証を行った。



































































表 3　鰹出汁摂取前後の運動負荷による、尿中 8-OH-dG 値の変動
鰹出汁摂取前 鰹出汁摂取後
運動負荷前 運動負荷後 運動負荷前 運動負荷後
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